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Abstract
This paper reviews the research trends concerning “Cross Cultural Kid (CCK)” and 
“Third Culture Kid (TCK)” in and outside Japan. With the increased mobility and 
cultural mixing of  today’s globalized world, a childhood in intercultural/transcultural 
environments is more and more common across the globe. The growing number of  
these children―children of  immigrants/transmigrants, temporary workers, overseas 
students, professionals, cross-national/cross-cultural marriages―demands our attention 
to further research and there has been an increasing research interest in some interdis-
ciplinary fi elds of  education, communication, sociology, psychology, anthropology, and 
migration studies. This literature review aims to invite discussions across disciplines, to 
develop new approaches to examining such children’s experience of  migration process 
and childhood growing up among multiple cultures, and to deepen our understanding 
of  this emerging “new children” who transcend existing frameworks and nation-state 
boundaries.































図 1　OECD 諸国の外国人・外国生まれ人口の年平均変化率（1992―2002 年）




























A Third Culture Kids (TCK) is a person who has spent a signifi cant part of  his 
or her developmental years outside the parent’s culture. The TCK builds rela-
tionships to all of  the cultures, while not having full ownership in any. Although 
elements from each culture are assimilated into the TCK’ life experience, the 
sense of  belonging is in relationship to others of  similar background.　　　













































総称は「Cross-Cultural Kids」と定義され，TCK は CCK の一類型と位置づ
け直されることで，何が共通で何が異なるのかを精査する CCK 間の比較



























　2006 年 10 月 1 日現在，「海外在留邦人」（日本国籍を有する者の数：
3 ヶ月以上の長期滞在者と在留国の永住権を持つ永住者の合計）は 106 万
3,695 人13）で，過去 15 年間増え続けている（図 2）。日本人海外移民の子
孫である「日系人」14）については，日本国籍を持たない日系人は含まない




異文化間（人種 / 民族 / 宗教）結婚













新来外国人の流入地域 マイノリティ（人種 / 民族 / 宗教）
が多数暮らすコミュニティ
出典：Cottrell, 2007, p. 10 及び Portes & Rumbaut, 2006, p. 21 を参考に追加・修正を加えて関口作成
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が，日本国籍を有する「重国籍者」は含む。
　学齢期の「海外児童生徒」の数は，90 年代を通じ 5 万人前後とほぼ横




























日本人の婚姻の 14 組に 1 組が国際結婚（2005 年人口動態統計）の時代と
なり，「日本国籍を持つ国際結婚 CCK19）」も国内外で増加している。日本
国内に限れば，2000 年以降，出生総数のおよそ 2％を占めるようになって











ンの「CCK モデル」（Van Reken & Bethel, 2005, p. 3）を援用し，① TCK
（海外帰国生）② Educaional CCK（教育上の文化間移動を経験する子ど
も）③ Children of  Bi/Multicultural（国際結婚・異文化間結婚の子ども）④













～ 4 万人，帰国する子どもが 1万人規模となり，日本の教育を受けずに海
外で成長した子どもたちが進路選択で不利を被っていることが「社会問題




































































































































持つ臨床心理学者ルートによる一連の研究（Root, 1999, 2001, 2003）があ
る。日本国内の多様な CCK との比較（Murphy-Shigematsu, 2006）や各国














































































































　The proclamation of  the ‘multicultural age’ refl ects in my opinion the life ex-
perience of  the new global elite which, whenever they travel (and they travel a 
lot, by plane or on the World Wide Web) fi nd other members of  the same global 
elite who speak the same language and worry about the same things.　　　






















本稿は，2007 年度フラッテン研究奨励金特定研究「日本における TCK/CCK 研究」
の一環である。







会（European Commission）も OECD 活動に参加している（OECD, 2006b）。























５）International Organization for Migration, 2006 を参照。具体的には，Parreñas, 







７）そうした学際的研究成果を共有する 1 つの試みとして，2006 年家族社会学会
での国際セッション「グローバル化時代の移動する家族と子どもたち：TCK・
ブラジル日系・ムスリムとの国際結婚」が企画され，筆者も発表した（嘉
本，2007；Cottrell, 2007；関口，2007；竹下，2007）。2008 年 6 月には学際的
国際会議“Childhood & Migration: An Interdisciplinary Conference”が米国ペンシ
ルバニア州フィラデルフィアで開催される予定だ。詳細は，http://globalchild.




９）例えば Park, 1928: Child, 1943: Stonequist, 1937。
10）例えば Adler, 1998: Phinney ＆ Rotheram, 1987: Ramirez ＆ Castenada, 1974。
11）例えば Bauman, 2004, 2007: Hall& Du Gay, 1996: 小森，2005：Nilan ＆ Feixa, 2006: 
























15）海外子女統計調査は 1971 年から始まり，1971 年 8,662 人，1981 年 30,200 人と，






滞在者など外国人登録していない非正規滞在者の数は，2006 年 1 月 1 日現在，
19 万 3745 人（法務省統計，2006 年 3 月 24 日）とされる。
17）図 3 の年次が 1990 年で始まっているのは，『在留外国人統計』の発刊が 1985

















20）本稿では，モデルの中の“Children of  Immigrants”を，最近の動向を示すため












26.8％となっており，日本人学校全体でも 11.8％と 1 割を占めるようになって
いる（佐藤，2007）。








米国系インターナショナル校の国籍別在校生の内訳は，米国 195 人，日本 96
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